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   We can show an important aspect of ‘philosophy of time’ from sociological observations 
and ethical considerations concerning our historical experiences in the relatively long run after 
the disasters both of the Hanshin-Awaji Earthquake in 1995 and the Great East Japan 
Earthquake in 2011. By focusing our attention on the ‘shadows’ of the reconstructions of Kobe 
in its present situation, we can indicate a temporal dynamism of ‘supplement’ of damages with 
something others both in our society and in the lives of victims from the examples as the 
corruptions in the process of rebuilding the economy or the recuperating of sufferers from the 
traumatic syndromes. The six points are made issues: 1. Applied philosophy is forced to face 
with the questions of the beings of the vulnerable individuals and society made apparent by the 
disaster. 2. To make the norms for ‘reducing the number of the avoidable dead after the disaster’ 
is one of the answers to this question. 3. In order to do the project of reducing of victims after the 
disaster, it is necessary for us to be conscious about the restrictions of our description and 
narrative of these events and activities in this project. 4. We appeal the relevance of recording the 
disasters and reconstruction for protecting the vulnerable individuals as a complimentary of the 
memories. 5. ‘The failure of the creative reconstruction’ is a bad example of the supplement in 
the temporal structure after disaster and ‘the recovery of the traumatized’ is a good one. 6. We 
must not only criticize the ‘bad supplement’, but also interpret and activate the ‘good one’ for 
the better reconstruction of our society.          
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We have learned that following a disaster there is a brief window in time through which can 
be seen the truth of our vulnerability. The moment moves quickly on and the window 
closes.*1 
                                                        
*1この言葉が、1994 年に起きたノースリッジ大震災に関する調査報告のひとつにあることを神戸新聞の加藤正文氏に教
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1 復興「以前と以後」：神戸の光と陰 






























                                                                                                                                                                             
えられた。  
*216.3 兆円のうち、新長田、六甲道の再開発を含む、｢多核・ネットワーク型都市圏の形成｣に、その約 6 割が使用された
と言う。 

























阪神・淡路大震災被災者の（民間住宅は除く）仮設住宅と復興公営住宅の孤独死は、2013 年 12 月末現






































戸大学・立命館大学の研究者、神戸市の NPO などからなる）震災アスベスト研究会は、2014 年度にアン
ケート調査を行い、3 万通以上をポスティングし、2265 の有効な回答を得たが、その約半数が「将来の健






*62008 年のインタビュー記録は「倫理創成プロジェクト」の web に掲載している。 


















U さんは、中学 1 年生の時、阪神淡路大震災を経験した。隣で寝ていた姉を亡くしたが、その









があったことが報告されている（『倫理創成研究』8 号 9 頁）。そのモニタリングの結果は、以下にある（東京労働安全衛生セ








*10「震災とアスベスト」に関するセミナー（2014 年 9 月 6 日盛岡市で開催の講演「災害ストレスへのセルフケアとストレス障
害への対応から」（『倫理創成研究』8 号 15 頁以下）。トラウマケアには EMDR などの行動療法もあるが、本稿では立ち入ら
ない。 
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ンセラーをしている。 





























U さんは 10 年間、姉のお墓参りも行けなかった。「自責感」は、自分が姉を殺したと思い、自分
が悪くないのに、悪かったと思い込むことである。冨永によれば、「心の中で自分が悪かった、
悪かった」とつぶやいていれば、それが刺激となり、「抑うつ」が引き起こされる。それがスト
                                                        
*11メルロ＝ポンティの『知覚の現象学１』（邦訳みすず書房 265 頁以下）などにもそのような事例として（フロイドにも言及しな
がら）「失声症」の若い患者の症状と回復が取り上げられている。 
























































































































































































                                                        
*24「予防原則」の擁護に関する筆者自身の見解は（Matsuda.2010、松田.2011a）で論じているので、参照いただければ、幸
いである。  
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